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The authors had established the method of estimation of the remaining amount of 
size on the fiber after desizing， which was thought to be aItimateIy necessary for the 
evaluation of commercial desizing agents. 
The present paper deals with the actual comparison of some commercial desizing agents 
by the method. This results were also compared with those obtained by determining both 
the reducing powers of the desizers and the amount of water soluble decomposed products. 
The obtained “vaIues of desizing power" of the desizers by each method did not 
coincise with one another oweing to some reasons， but it was found that the given 



























( a) 試料(1 -2g)を切断し，すぺτ完全に細片とした後ビーカー中に移す。
( b) 42 9百過塩素酸 25ccを試料上に加え，時々撹梓しながら 20- 25日Cの水浴中に 30
min放置する。
(c) 蒸溜7K50 - 100 ccを加え， 6 N-NaOHで中和し措過するロ残涯はさらによく蒸溜
水で洗糠し前の漉液とよく混合する。
(d) 措液を 250ccに定容し，その 50ccをフラスコにとり，比重1.125の HC15ccを
加え 2.5hr逆流冷却器を附して加熱するD 冷却後中和し所定量に定容するD
(e) 乙白一定量についでグルコ【ズを定量し， !!";レコー ズ・澱粉換算係数 0.9を乗じて澱粉
量とする。
本実験で、はグJレコ{ズD定量は次の2法によっτ行った。





1-4表の如くである。 第 3 表
第 1 表
試料時l殴光[グル〉|∞昨 1oo~ 
番号 係数 (rコngーlズCC);測くm定g値〉 が〉 50 5.04 0.57 51 102.0 
127 0.100 0.29 130 102.3 51 4. 78 0.54 49 96. 1 
2 164 0.120 0.35 160 97.6 45 4.60 0.52 47 104.4 
3 21 0.152 200 94.5 49 4.69 0.53 48 98.0 
4 187 0.148 0.43 195 104.2 48 4.51 0.51 46 95.9 
う 193 I 0.141 0.42 190 98.4 く織物;人絹織物〉
〈織物;人絹織物〉 第 4 表
第 2 表




言曜組吸光lZ19〉lヰ測定値 x 100 
係数 ∞); (mg) I (%) 
1 I 265 問。!日切 260 I 98. 1 
2 I 177 I 0.138 i 0.40 I 180 I 101.7 
50 4.69 0.53 48 96.0 
2 89 8.50 0.96 86 96.6 
3 115 11. 50 1.30 117 101. 7 
4 171 16.45 1.86 167 97.7 
5 57 5.30 0.60 54 94.8 
3 21 215 97.3 6 190 18.94 2.14 193 101. 6 
4 213 0.234 I 0.68 305 97.5 7 237 22.65 2.56 230 97.1 
5 136 0.107 I 0.31 140 102.9 8 140 13.98 1;58 142 101.4 
〈織物:;木綿織物〉 〈織物;木綿横物〉
















実験操作;澱粉はその所定量を予め水で泥状とたし，徐々に一定量θ沸水中に注加し， 5 min 
沸騰せしめた後冷却し，とれを蒸溜水で所定



















































52.91 43 7.07 326 .96 17.76 
45.91 6.02 5 .71 11.80 
29.27 15.8 5.23 
39.55 32.94 26.19 
35.39 26 .95 12.06 
18.93 .62 4.66 
25.291 17.371 5.83 2.79821 1 
21.00879.916.09891 | 















Lま印 I70 I 80 60 I 70I 80I 60I 70I 80
A 79.35 
B 76.67 72.471 44. 1 94.681 78.301 46.651 96.521 82.05
1 
47.50 
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糊付;布を一定濃度。澱粉液に 400Cで 10min浸漬し，均一に絞ヲて 800 - 900Cで乾燥
し秤量し，糊付前後D重量差をもって布上の澱粉量とした。
糊抜;布に対し 0.5%の糊抜剤を用い，浴比を 1: 40とし，所定の温度で 30min作用せ



















くOC) の種別 常g) ω 
A l1M02iE141|137 149.0 119.6 113. 
~1~'~ ~~.~ l~'~ I 16.5 60 I B I 45:O 23:7 16:4
一一
154.0 22.4 146 -5 15.3 C 157.0 24. 1 16.1 
157.0 28.7 
18.3i1 「l一21871一.・.72 B-
A 162.0 27.7 17.1 
160.0 35.2 21.9 70 158.0 32.4 20.5 
157.0 29.9 19.2 
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